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  An operative case of left adrenal pheochromocytoma in a 26－year－old fe皿ale who had chronic
constipation js reported， The serum i’nsulin levels， simultaneously determined on oral glucose
toleranee tests， showed an earlier peak in phentholamine infusion than that in the control state，
  Preoperative treatment both with alpha－blockade， phenoxybenzamine and with beta－blockade，
propranolol for two days stabilized her condition sQ wel！ as to tolerate the surgery， Postopera－










































 血液化学：Na 143 mEq／L， K 4．7mEq／L， C1101
mEq／L， urea N 15 mg／dl，クレアチニン0．8mg／dl
Ca 4．2mEq／L， Pi 4．5mg／dl，コレステロール246
mg／dl．
 肝機i能検査＝総蛋白 6．7g／dl， A／G 1．6，1，1．6，
GPT 23 u， GOT 22 u， アルカリフォスファターービ
7．0 u．
 尿所見：外観は水様透明，蛋白 陽性，糖 陰性，
914 赤井・ほか 褐色細胞腫
インジカン反応 陽性，沈渣に異常はない，
 尿化学：尿量1，100 ml／day， Na 112mEq／L， K
42mEq／L， Cl 492 mEq／L， urea N 560 mg／dLクレ
アチニン68mg／d1， uric acid 53．5 mg／dl， Ca 66
mEq／L， Pi 51 mg／dl，
 腎機能：PSP試験は15分値22％，60分値合計は70％
であり，Fishberg濃縮試験では，浸透圧の最高値は，
1，022mOsrn／kg H20， RPF 775 ml／min， GFR 192
ml／min， FF O．25．
 甲状腺機能：BMR＋65％， Triosorb 22％．
























ノ      、v
ρeg読ηθ







1   、、
レー圃へ、
㌔ r噛電
／ t／ da）ts’ ”1 tersut ye4
    fo－P／Oti／72
 0 30 60 90 ／20    0 30 60 90 120／θO




  ，’  、、
  ノ       
  ノ      へ
 ／   ＼、
 ’          、、
 ’            、
’               、1
♂
0 3  60 90／201δO













    suPrarenal arteryが弓状Uc走行し， left
    inferior suprarenal artery eX hyper－
    vascularityを示している．
赤井・ほか 褐色細胞腫
Fig．4．腹部大動脈造影（静脈相）：左腎上甑に腫
    瘍陰影がみられる．
 尿中カテコールアミン排泄量：アドレナリン46γ／
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CVP 5ないし8 cmH20，血圧100／60 mmHgないし
110／80mmHgを保った．術後数日間は，顔面や四肢
の腫脹が中等度に認められたが，心や肺の合併症はと
！3：00    ／4：00
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Fig．8．摘出腫瘍の割面：褐色を呈し，中心部ならびに周辺部に出













































































































化した． Goodman et al．（1965）5）， Brown et al．
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